





























































































The emergence of global education with emphasis
on transnational issues and cultural awareness is
refocusing foreign language teachers’ attention on







Evans & Gonzales（1993 : 39）は、
One of the major concerns of the foreign language
profession today is to find a way to improve better
cross‒cultural understanding while continuing to
develop linguistic skills.
と、また Morgan（1993 : 42）は、
There has been numerous indications in recent
years that the language teaching profession is
becoming more aware of the significance of an
understanding of a foreign culture as an integral












…culture learning, along with the four traditional
skills‒‒reading, writing, listening, and speaking̶










さて前項で紹介した Evans & Gonzales（1993 : 39）、



































































































the Pilgrim Fathers とよばれ、the Mayflower に乗船し、



































Like turkeys voting for Christmas が使われる会話例
としては、次のような場面が考えられるだろう。
A: Are we going to sign the paper?
B : Oh, on. We couldn’t possibly do that.
A : Why not? It’s almost like a give and take, isn’t it?
B : Never! We’d be helpless. It would be like turkeys
voting for Christmas.
（大喜多, 2020 : 126）
また、このような例文も見られる。
Lawyers supporting non‒legal methods of solving
disputes are like turkeys voting for Christmas.



















Culture‒general と culture‒specific の分け方について
は、Damen（1987 : 262）は以下のように説明する。
The cultural content contained in a textbook may
be seen as culture‒specific (related to the patterns
of a particular culture), or culture‒general (related
to general aspects of culture as a universal adaptive
human mechanism).
















culture‒general と culture‒specific の分け方をすれば、
後に示すいくつかの具体例からも分かるように、極端に
一方に偏るものではない。
⚖-⚒ Large‒C Cultureと small‒c culture
Large‒C Culture は、また下記にあるようにʠbig‒Cʡ
Culture とも称されるが、次のような定義で用いられる。
When learning about a new culture, theʠbig Cʡ
Cultural elements would be discovered first ; they
are the most overt forms of culture. These are the
ʠShakespearesʡ, theʠGaudi’ sʡ, the Michelangelos,
the Vazovs ̶ the famous figures, literature,


















ʠLittle cʡ culture, in contrast, is the more invisible
type of culture associated with a region, group of
people, language, etc. Some examples of little
c‒culture include communication styles, verbal and
non‒verbal language symbols, cultural norms (what
is proper and improper in social interactions), how
to behave, myths and legends. This is the stuff that
is here today and may go away tomorrow, yet it
makes living today absolutely positively possible.
We cannot live without little‒c culture ; we cannot
communicate without little‒c culture.
（下線は筆者による）（ibid）













Culture と small‒c culture との取り扱いを Dechert, C.
& Kastner, P.（1989 : 178）は次のように説明する。
Hand in hand with the Grammar Translation
Method, for instance, went the teaching of
achievements and achievers in literature, music, art,
history, politics―fields that are widely referred to
as components ofʠcapital‒CʡCulture Especially in
the wake of the teaching for Communicative
Competence and the Proficiency Approach,
however, the perception of culture has been
broadened. As a consequence,ʠsmall‒c cultureʡ
moved into the center of attention of the foreign
language curriculum: if the student is expected to
function in the foreign language culture, she has to
be familiar with everyday life, habits, values,
thoughts, beliefs, food, dress, etc. of the people.
（下線は筆者による）
先に念頭に入れてほしいと申し上げた下線部と、この
Dechert, C. & Kastner, P. の下線部からの接点は、先の
下 線 部 中 のʠcommunicateʡと こ の 下 線 部 中 の
ʠCommunicativeʡである。私たちの日常の言葉のやり
取りとかかわりの多いのは、⚒つの下線部からも分かる




として Damen（1987 : 178）が加えた「文化学習のスキ









は必要である。これは communicative competence とし
ての⚑つである socio‒linguistic competence と立場を同
じにする考えである。









応の決着をみたのが Canal & Swain（1980）であった。























































































意味で、Shall I put the kettle on?という表現も定着した






A: Shall we go to the Japanese place for dinner
tonight?
B : It’s not my cup of tea, I’m afraid.
b) Eat humble pie :
このイディオムは中世イギリスにさかのぼる。昔、
umble（古くは「鹿や豚の臓物」の意味）が入った
umble pie という食べ物があり、おもに humble（身分
の低い）人の食べ物であったとされる。語源的には
umble と humble は関係ないが、イギリスでは19世紀末
まで、あちこちの地域で語頭の h は発音されなかった





残っているが注8)、この関連で umble pie はやがて
humble pie と呼ばれるようになった経緯がある。
また、humble は「卑屈な」の意味を持つ形容詞であ
り、また食べ物としての pie との連想で、eat と humble
pie とが結びつき、1800年代の初めからイディオムとし
て eat humble pie（恥ずかしく思う、誤りを認める）が
使われ始めたという。




A: It’s quite unlike you getting angry like that at the
party.
B : Well, I think I should eat humble pie.


























A: What do you think about his speech?
B : It’s nothing. Where’s the beef?
























A: Why do you work late every day?




















は執務室の机に The BUCK stops here!（責任は全て私
が取る）と書かれた表示を置いていたのが、このイディ





日常的には、次のような場面で The buck stops here.
が使われる。
A: Who did all this?
B : I did. The buck stops here.











A: They seem to have no idea what to do about the
new coronavirus outbreak.
B : To be fair, they are behind the eight ball.












側 に 立 っ た チ ー ム の 作 戦 の 司 令 塔 と な る 人 が、
quarterback というプレーヤーである。









A: You should have done it the other way.
B : Yes, but that was all we could do. You are really
a Monday morning quarterback.



















figure は、それより古くから使われていた in the




A: How much will you spend on your skiing trip?

























Bark up the wrong tree（間違いする）が由来してい
るのは、こんなこととは露も知らず、吠え続ける犬の姿
である。日常では次のような場面で使う。
A: Why did you break my glasses?
B : I didn’t. You’re barking up the wrong tree.

















日頃の対話では、show one’s true colors（本性を表す）
は次のような場面で使う。
A: He said he changed his mind and he wouldn’ t
stand for us. It must be a joke.
B : No. He showed his true colors. That’s what it is.












A: You’ve been burning a midnight oil lately.
What’s up?
B : Well, I will have a big exam tomorrow.
























A: Look at his handwriting. Just like chicken
scratches.



























































4）idiom の語義は、a group of words that has a special
meaning that is different from the ordinary meaning of
each separate word. For example,ʞunder the weatherʟ











れた『New Horizon English Course 1』（東京書籍）から
引用した。
7）臨時教育審議会は、以降の英語教育の在り方を答申し


















https: //search. yahoo. co. jp/video/search? p = wendy%
27s + where%27s + the + beef + 1984&aq = ‒1&ai =
tezb9ogHSquQgkYE7UbT4A&ts =6503&ei = UTF‒8&
fr = top_ga1_sa (as of March 6, 2020)
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culture-little-c-culture/ (as of March 3, 2020)
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の雑学－由来や歴史、七面鳥 /3/ (as of March 1, 2020)
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